







A Study of “Learning to Transform Oneself and Society” in ESD:  
Focusing on Systems Thinking 
曽我 幸代＊ 
  SOGA Sachiyo 
 
Abstract 
This paper focuses on “learning to transform oneself and society” and aims to view ESD as Ed-
ucation for Transformation using “Theory U” as a type of ‘systems thinking’. 
To address global issues in ESD, UNESCO emphasized systems thinking as an important ability 
for dealing with complex problems. It refers to a way you can see the relation of events within a 
system and this is necessary for building a sustainable society. 
ESD aims to change values, behaviors and lifestyles that are integrated with sustainable devel-
opment, and promotes learning to transform oneself and society. In systems thinking, it is neces-
sary to question oneself, “who, where and when I am”, to give a second thought to your own life, 
and to generate an alternative lifestyle. It is not only a problem-solving skill, but a process that 
helps to create new ways through encountering uncertainty, poorly defined situations and conflict-
ing values. The key is to stop, reflect, and question our current behavior. ESD has to create an en-
vironment where learners can encounter various values in order to rethink about themselves. It is 
not a linear process where learners are educated for the purpose of “sustainable development,” but 
a complex and contextualized process in which learners can face and internalize their the differ-
ences, conflicts, and uncertainty. 
ESD requires a transformation in the culture of education. Education system must shift away 
from the future-dominated, linear sense of time where they see learners as human resource for the 
nation’s economic growth. Although ESD needs future-oriented learning, that future should not be 
idealized by adults, but should be envisioned by learners themselves. ESD should be an education 
that encourages learners to transform themselves and society toward their own future. 
 











 ESD（Education for Sustainable Development: 持続可能な開発のための教育、持続発展教育）は、




で ESD を世界的に促進するために、国連 ESD の 10 年（UN Decade of ESD：以下、UNDESD）が
採択された。ESD では、教育と学習のあらゆる側面に持続可能な開発の原則と価値観、実践を統合
し、持続可能な未来や積極的な社会変容に求められる価値観や行動、ライフスタイルを学ぶことが






とも UNDESD 国際実施計画（International Implementation Scheme: 以下、IIS）の枠組みに記されて
いる（UNESCO, ibid.）。さらに、「自分自身と社会を変容させる学び」がその特徴の一つであること












性は高く、どこに違いを見出すことができるのか定かではない（UNESCO, op.cit: 28-30）。ESD を推
進する民間ネットワーク団体である ESD-J（「持続可能な開発のための教育の 10 年」推進会議）は、
ESD における「自分自身と社会を変容させる学び」に関する一考察 
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図 2 U のプロセス 
出典）シャーマー（2010:73）をもとに筆者作成。 
 




































































⑴ ESD で求められるシステム思考 
価値観・行動・ライフスタイルの変容を目的にし、また自分自身と社会を変容させる学びを特徴

















































































持続可能性の移行 社会的反応 持続可能性の状態 教育の状態 






２ 弱い 補足 うわべだけの改革 持続可能性についての教育
３ 強い 組み入れ 本格的な緑化活動 持続可能性のための教育 
４ とても強い 組み立て直し、再設計 全体的な統合 持続可能な教育 












態へ」という意味を持つ接頭語 trans と、「形作る」の form が合わさった語である。そこから「変
形させる・変質させる・変容させる」という意味をもつ。一方、同じ「変化」を意味する change は、
ラテン語 cambire「交換する」という語源をもち、取り替えるという意味を含んでいる。（New Oxford 
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